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た両下肢固定投げ（No step shot：以下 NSS）とした．この3条件下の投球動作を比較した結果，ボー
ル速度は，3SS（22.34±1.23m/s），1SS（20.93±1.35m/s），NSS（19.13±1.77m/s）と下肢動作を制

















































（1） 投球方向に向かって3歩移動する3 step shot（以
下3SS）



































































　3SS は22.34±1.23 m/s，1SS は20.93±1.35 m/s，
NSS は19.13±1.77 m/s であった．3SS から1SS，
NSS と下肢動作が制限されるにしたがって低値を




































特にNSS は3SS と比較して有意に低値を示した． 
　最大角速度の結果では，骨盤回旋および胸郭回旋


















3SS 1SS NSS 多重比較
ボール速度（m/s） 22.34±1.23 20.93±1.35 19.13±1.77 3SS-NSS 間に有意差あり（p<0.05）
投球方向＋～
ボールリリース（s） 0.28±0.06 0.27±0.07 0.29±0.06 NS
角速度（°/s）
肘伸展最大角速度 738.85±88.97 774.10±77.30 830.71±71.63 NS
肩内旋最大角速度 1294.82±89.79 1278.83±101.38 1260.24±87.52 NS
両肩回旋最大角速度 836.10±41.42 823.78±51.82 766.68±70.13 NS
胸郭回旋最大角速度 760.48±49.22 733.44±46.32 619.02±71.75 3SS-NSS 間，1SS-NSS 間に有意差あり（p<0.05）
骨盤回旋最大角速度 708.93±43.06 676.62±47.96 555.48±74.94 3SS-NSS 間，1SS-NSS 間に有意差あり（p<0.05）
角度（°）
肩最大外旋角 127.69±8.04 125.78±10.02 127.62±7.52 NS
肩外転角
（肩最大外旋時） 79.06±4.67 78.45±5.62 82.04±4.62 NS
肩水平内転角（リリース時） 10.12±8.73 10.72±9.45 10.87±10.63 NS














体幹傾斜角（リリース時） 56.04±7.24 57.52±5.77 54.29±8.84 NS
肘伸展角（リリース時） 106.69±7.86 105.78±8.61 104.92±9.10 NS





































































3SS 1SS NSS 多重比較
骨盤回旋角速度ピーク時間（S）  0.082±0.010  0.082±0.009  0.085±0.011 NS
胸郭回旋角速度ピーク時間（S）  0.079±0.010  0.080±0.009  0.085±0.010 NS
両肩回旋角速度ピーク時間（S）  0.053±0.013  0.055±0.012  0.067±0.013 NS
肘伸展角速度ピーク時間（S）  0.005±0.005  0.005±0.006  0.006±0.007 NS
肩内旋角速度ピーク時間（S） -0.003±0.003 -0.005±0.002 -0.005±0.004 NS
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Effect of Limited Lower Extremity Activity on Handball Overarm Throwing
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Abstract
　In this study，we carried out a three-dimensional analysis of overarm throwing with limited lower extremity 
activity in male handball players（n=8，24.1±2.8 years of age），with a focus on activities of the trunk and upper 
extremities．We divided throwing performance into 3 types：1）3-step shot（3SS），2）1-step shot（1SS），3）no-
step shot（NSS）．
　The ball velocity decreased depending on limitation of the lower extremities（significant difference between 3SS 
and NSS：p<0.05），the velocity is 22.34±1.23m/s in 3SS，20.93±1.35m/s in 1SS，19.13±1.77m/s in NSS．Maximal 
angle velocity of elbow extension and shoulder internal rotation did not differ among the 3 types of throwing．
However，maximal angle velocity of both shoulder，chest and pelvis rotation decreased and the peak timing 
occurred early according to the limitation．The throwing form was almost the same in the 3 types of throwing．
Kinetic chain sequence from lower to upper segment（pelvis-chest-shoulder）was shown in 3SS and 1SS， although 
pelvis rotation synchronized chest rotation was in NSS．The peak of the chest was earlier than pelvis in 2 subjects 
in NSS．
　There was correlation between ball velocity and the trunk forward tilt angle at maximal angler velocity of pelvis 
rotation in the 3 types commonly．
　This study suggests that the limitation of activities of lower extremities enhances the activities of upper 
extremities relatively and the trunk activity affects the ball velocity． 
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